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Summary: Autopsy examinations were conducted in five patients with hematological 
malignanci巴s，especially in search of fungal infections. All of them had several risk factors 
includind prolonged granulocytopenia， treatment with broad-spectrum antibiotics， anti-
cancer therapy， insertion of central venous catheters and so on. They al received 
prophylactically large doses of oral ampl川 ericinB suspension (2.4gjd) as well出 inha-
lation of aerosolized amphotericin B， except for one patient who received only oral therapy， 
but none of theIh received intravenous administration. Results of postmortem exami-
nations were: 1) immediate causes of death， without exception， were nonmycotic infec聞
tions， 2) None of the five patier山 hadsigns of fungal colonization thro昭 houtthe 
digestiv巴 tractor in deep organs. 
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Table 1. Patient characteristics 









No without LAF 
No with CV catheter 
No with steroids 
5 (AML 3， CML 1， NHL 1) 
3 
2 
29-60y (med 54y) 
20-64d (med 40d) 
16-18d (med 18d) 
10-21 d (med 16d) 
22-28d (med 28d) 
3 
5 
(*): during 4 weeks before death AML: acute myelogenous leukemia 
CML: chronic mye1ogenous leukemia NHL: noト Hodgkin's.lymphoma 
LAF: laminar air flow 




ハ」口1丁目 CPZ 4g/d 
NTL 200mg/d 
Amph. B 2.4g/d.Il 
BT ，- ， 















































1986， Feb.11 20 
Fig. 1. Case 1. AM.L (29y， M). 
Mar.1 10 
Amphotericin 13の大量経仁1投与と!投入による深部真菌症の予防の試み ( 41 ) 
BHAC 150mg! ! BHAC 150mg↓↓↓↓! ! 















































































Fig.2. Case 2. AM2L (54y， M). 
性骨髄性白血病 l例，悪性リンパ腫 l例で，男性 3例， なお， amphotericin B 投与の副作用としては，軽度
女性2例，年令は29才から60才であった. amphotericin の悪心・幅吐が少数例にみられたが，いずれも投与の中
Bの投与は，治療開始前より内服用 amphotericinBシ 止に到るほど重篤なものではなかった.
ロップ 2.4g/日にて経口投与と静注用 amphotericinB 
15mg/日にて吸入とを行い，その投与期間は20日から64
日であった.なお，症例 lについては吸入は行わなかっ





から 18日， 10日から21日， 22日から28日であった.一般



















( 42 ) 小、鳥興二(他4名)
DNR 72mg↓!l 
CA仁豆OOmgコ [1 640mp，] 
AMK 400rng/d NTL 200mp，/d 












































































立脚したものである. van der Waaij ら10)によれば，
amphotericin B 1.5-2.0 g/日の経口投与により糞便中の






























































































































1986， Aug，22 30 




















































































































































1987， Mar.1 10 
Fig.5. Case 5. CML (49y， F). 
Table 2. Results 
Case 1 Case 2 Case 3 Case 4 Case 5 
(AML，) (AML，) (AML，) (NHL，) (CML，) 
29γ，M 54y， M 55y， M 60y， F 49y， F 
Sepsis Sepsis Amoebic colitis Pneumonia Sepsis 
Causes of death (P. aeruginosa) (K-zepmoniae) (Gram(十) (p EntaeEr岬obacnt刊er B. fragilis coccuss 
Fungal infection 
GI tract (ー) (→ (一) H H 
Deep organ (一) (→ (ー) (ー) (一)
Fungemia (ー) ←) (ー) ←) ト)
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